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ABSTRACT 
This study was carried out to investigate whether tooth 10ss re1ated to individua1 1ifesty1e 
and hea1th condition. The subjects were 278 persons aged 40 to 79 1iving in a village of 
Tottori prefecture. They received both hea1th examination under The Hea1th And Medica1 
Service Low For The E1derly and denta1 examination and participated in a questionnaire 
survey concerning 1ifesty1e and ora1 hea1th. Thirty-seven percent of ma1e subjects and 40.4 
0/0 of fema1e ones had 1ess than 20 retaining teeth. The percentage of tooth 10ss increased 
with age. Mu1tip1e 10gistic regression ana1ysis showed that the factors re1ated to tooth 10ss 
were fema1e， aging， e1evated GOT 1eve1s and smoking habits. Care for denta1 calcu1us was 
re1ated to 10wer risk of tooth 10ss. (Accepted on ]anuary 18， 2002) 















































































































48人， 50~59歳69人， 60~69歳112人， 70~79歳
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表 1 質問項巨と時期
質問項目 正の栢関の方法 質問時期 過去代表値の作成方法
Q 1.甘味噌好 なし (ノト，中， 20， 40， 60，現在) はい/ふつう，いいえ
Q2.甘味制限への意識 あり (小，中， 20， 40， 60，現在) はい，ふつう/いいえ
Q3.間食回数 少ない (小，中， 20， 40， 60，現在) はい/ふつう，いいえ
Q4.歯磨き田数 2田/日以上 (小，中， 20， 40， 60，現在) 1日2回以上/1El1回以下
Q5.専用歯ブラシの有無 あり (小，中， 20， 40， 60，現在) はい/いいえ
Q6.趣味の有無 あり (小，中， 20， 40， 60，現在) はい/いいえ
Q7.近くに歯科怪院の有無 あり (小，中， 20， 40， 60，現在) はい/いいえ
Q8.かかりつけ歯科医の有無 あり (小，中， 20， 40， 60，現在) はい/いいえ
Q9.歯科治療の時期 早めに受診 (小，中， 20， 40， 60，現在) はい/いいえ
Q10.歯肉出血 なし 20， 40， 60，現在)
よくあった，たまにあった/ほとんどなかった
Q11.歯肉腫脹 なし 20， 40， 60，現在)
よくあった，たまにあった/ほとんどなかった
Q12.歯がしみる なし 20， 40， 60，現在)
よくあった，たまにあった/ほとんどなかった
Q13.歯石除去 あり 20， 40， 60，現在)
よくあった，たまにあった/ほとんどなかった
Q14.下顎前歯の欠損 なし 20， 40， 60，現在) はい/いいえ
Q15.下顎臼歯の欠損 なし 20， 40， 60，現在) はい/いいえ
Q16.揖列の状況 よい 20 ) はい，ふつう/いいえ
Q17.フッ素塗布の経験 あり 14歳までに) はい/いいえ
Q18.父親のしつけ 厳しい (小 ) はい，ふつう/いいえ
Q19.母親のしつけ 厳しい (小 ) はい，ふつう/いいえ
























った.年齢階級別回収率は， 20~29歳49.0% ， 30 






表 2 性・年階級別，調査対象者 表3 生活習慢調査回収率
年齢階級 男性 女性 合計 年齢階級送付実数 田収数 回収率(%)
40~49歳 26 22 48 20~29歳 251 123 49.0 
50~59蔵 30 39 69 30~39歳 255 131 51. 4 
60~69歳 46 66 112 40~49歳 389 218 56.0 
70~79歳 25 24 49 50~59歳 360 230 63.9 
全年齢 127 151 278 60~69歳 483 332 68.7 
70~79歳 423 331 78.3 




年齢階級 !日3自以上 !日2回 !日l症l 時々 磨かない年齢階級 !日3回以上 !日2田 !日l自 時々 磨かない
20~24最 15.38 53.85 19.23 7.69 3.85 20~討議 40目。 45.0 10.0 5.0 
4.71 49.41 38.82 7.06 37.04 53目3 9.63 
25~29設 3.57 42.86 57.14 25~29議 65.2 26.09 8.70 
8.26 62.39 25.69 3.67 34.38 56.07 8.04 0.89 
30~34歳 14.29 6.67 19.05 30~討議 3.3 5.3 10.0 3.3 
10.14 54.05 35.14 0.68 23.95 60.92 15.13 
35~39麓 3. 70 51. 85 37.04 7.40 35~39歳 9.09 6目67 21. 21 3.03 
8.39 48.25 41. 96 0.70 0.7 24.07 62.2 13.3 0.37 
40~44i 16.7 38.10 30.95 14.29 40~44最 40.54 48.65 10.81 
7.27 52.73 38.18 1. 21 0.61 23.20 62.0 14.40 0.40 
45~49歳 17.31 25.0 51. 92 3.85 1. 92 45~49最 29.78 53.32 10.64 4.26 
10.65 43. 20 42.01 4.14 2.18 60.92 16.20 0.70 
50~54議 14.75 36.07 36.07 13.1 50~54歳 34.92 46.03 19.05 
10.61 34.08 47.49 6.70 1.12 23.94 56.67 18.79 0.61 
55~59蔑 10.0 30.0 5.0 5目。 55~59議 28.26 50.0 21.74 
1. 87 35.16 45.21 5.94 1. 83 24.01 59.27 16.41 0.30 
60~64鼓 11. 48 27.87 42.62 16.39 1. 64 6O~64最 23.75 45.0 30.0 1.25 
1. 79 36.24 48.03 3.06 0.87 2.75 53.89 2.16 0.30 0.90 
65~69議 25.0 50.0 16.67 2.78 65~69設 17.58 41.76 31. 87 7.69 1.10 
17目16 32.67 4.8 1. 98 3.30 23.36 48.43 25.64 0.85 1. 71 
70~74設 6.17 13.58 61.73 12.35 6.17 70~74最 15.91 30.68 45.45 4.5 3.41 
12.6 30.13 45.85 4.80 25.28 4.61 25.28 1. 48 3.35 
75~79鼓 6.25 2.92 47.92 16.67 6.25 75~79議 8.54 21. 95 58.54 8.54 2.4 
20.0 24.76 41. 90 5.71 7.62 23.34 35.98 32.28 1. 59 5.82 
上段:生活習慣調査結果 注:不詳を除いた割合(%)下段:平成1年歯科疾患実態調査
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はし、 ふつつ いいえ はし、 ふつう いいえ
56.7 41. 2 2.0 全体 53.3 45.5 1.2 
61. 3 36.0 2. 7 I群 54.3 45. 7 
55.4 42.7 1.8 I群 52.9 45.5 1.6 
26.3 59.4 14.3 全体 30.4 616 7.9 
22.0 61.0 17.0 I群 29.4 67.6 2.9 
27.5 59.0 13.5 I群 30.8 59.6 9.6 
3.8 48.3 47.9 全体 7.0 51. 1 41.9 
1.9 49.1 49.1 I群 3.0 49.6 47.4 
4.4 48.1 47.5 I群 8.4 51.6 40.0 
31. 9 47.2 20.8 全体 41. 9 45.2 12.8 
29.6 51. 0 19.4 I群 44.9 41. 3 13.8 
32.6 46.2 21. 2 I群 40.9 46.6 12.5 
28.8 54.8 16.4 全体 31. 6 61. 6 6.8 
33.0 54. 7 12.3 I群 37.5 55.9 6.6 
27.6 54.9 17.6 I群 29.7 63.4 6.9 
11. 8 47. 1 41. 2 全体 18. 1 57.8 24.1 
9.2 48.0 42.9 1群 20.3 57.2 22.5 
12.5 46.8 40.7 I群 17.4 57.9 24.7 
7.3 92.7 全体 15.6 84.4 
6.5 93.5 I群 11. 0 89.0 
7.5 92.5 I群 17.0 83.0 
36.8 63.2 全体 62.8 37.2 
38.2 61. 8 I群 73.7 26.3 
36.3 63. 7 I群 59.1 40.9 
82. 1 17.9 全体 88.3 11. 7 
81. 5 18.5 I群 84.9 15. 1 
82.3 17.7 I群 89.4 10.6 





































97.4 2.6 全体 99.1 0.9 
99.0 1.0 I群 100.0 
96.9 3.1 I群 98.8 1.2 
39.8 60.2 全体 30.2 69.8 
37.5 62.5 I群 28.5 71.5 
40.4 59.6 I群 30. 7 69.3 
72.4 27.6 全体 78.0 22.0 
68.6 31. 4 I群 78.4 21. 6 
73.6 26.4 I群 68.9 31. 1 
24.0 76.0 全体 24. 1 75.9 
21. 0 79.0 I群 25. 7 74.3 
24.9 75. 1 I群 23.6 76.4 
65.5 34.5 全体 64.0 36.0 
71.0 29.0 I群 73.6 26.4 
63.8 36.2 I群 60. 7 39.3 
47.0 53.0 全体 58.5 41. 5 
46.2 53.8 I群 64.4 35.6 
47.3 52.7 I群 56.5 43.5 
85.0 15.0 全体 90.2 9.9 
96.2 3.8 I群 96.3 3.7 
81. 6 18.4 I群 88.0 12.0 
26.6 73.4 全体 35.5 64.5 
23.6 76.4 I群 32.6 67.4 
27.5 72.5 I群 36.5 63.5 
69.4 30.6 全体 71.4 28.6 
78.6 21. 4 I群 86.5 13.5 
66.8 33.2 I群 66.3 3. 7 
14.3 5. 1 30.6 全体 13.6 54.3 32. 1 
14.0 62.6 23.4 I群 13.7 57.3 29.0 





Q10.現在の歯肉出血 全体 9.6 34.6 55.8 全体 8.6 34.8 56.7 
I群 9. 7 38.8 51. 5 I群 11. 7 35.0 53.3 
I群 9.6 33.4 57.0 I群 7.5 34. 7 57.9 
Qll.歯肉腫脹の過去代表値 全体 14.8 57.0 28.2 全体 15.5 56.9 27.6 
I群 17.0 63.2 19.8 I群 14.4 62. 1 23.5 
I群 14.2 55.2 30.6 I群 15.8 55.2 29.0 
Qll.現在の歯肉腫脹 全体 6.7 42.2 51. 1 全体 9.5 41. 5 49.0 
I群 6.8 42.7 50.5 I群 9.0 40.3 50.7 
I群 6.6 42. 1 51. 2 I群 9.7 41. 9 48.4 
Q12.歯がしみるの過去代表値 全体 17.6 60. 7 21. 7 全体 19.7 60.9 19.5 
I群 27.9 61. 5 10.6 I群 18.6 65. 1 16.3 
I群 14.6 60.4 25.0 I群 20.0 59.5 20.5 
Q12.現在の歯がしみる 全体 7.8 39.0 53.2 全体 10. 1 34.8 5. 1 
I群 10.8 48.0 41. 2 I群 14.3 38.3 47.4 
I群 6.9 36.3 56.8 I群 8.7 33.6 57.8 
Q13.歯石除去の過去代表値 全体 1.5 8.0 90.5 全体 1.1 10.4 88.4 
I群 1.0 6. 7 92.4 I群 10.4 89.6 
I群 1.7 8.4 89.9 I群 1.5 10.4 8. 1 
Q13.現在の歯石除去 全体 8.7 49.4 41. 9 全体 9.7 43.8 46.5 
I群 12.9 58.4 28. 7 I群 15.5 50.4 34. 1 
I群 7.4 46.7 45.8 I群 7.7 41. 5 50.8 
Q14.下顎前歯の欠損の過去代表値 全体 44.0 56.0 全体 43.3 56.7 
I群 41. 9 58.1 I群 38.3 61. 7 
I群 44.6 55.4 I群 44.9 5. 1 
Q14.現在の下顎前歯の欠損 全体 45.0 55.0 全体 4. 1 55.9 
I群 43.6 56.4 1群 41. 3 58. 7 
I群 45.4 54.6 I群 45.0 55.0 
Q15.下顎臼留の過去代表値 全体 72.3 27.7 全体 74.5 25.5 
I群 71. 2 28.8 I群 76.2 23.8 
I群 72.6 27.4 I群 74.0 26.0 
Q15.現在の下顎臼歯 全体 76.2 23.8 全体 75.5 24.5 
I群 7.0 23.0 I群 75.6 24.4 
I群 76.0 24.0 I群 75.5 24.5 
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Q16.歯列の状況 全体 29.2 54.4 16.4 全体 30.8 57. 1 12.0 
I群 27.3 58.2 14.5 I若手 36.4 51. 4 12. 1 
I群 29.8 53.3 17.0 I群 29.0 59.0 12.0 
Q17.フッ素塗布の経験 全体 0.6 3.0 96.4 全体 1.1 3.7 95.2 
I群 1.2 98.8 I群 1.8 3.5 94.7 
I群 O. 7 3.6 95. 7 I群 0.9 3.8 95.3 
Q18.父親のしつけ 全体 15.8 61. 1 23.1 全体 17.2 60.9 21. 9 
I群 15.3 60.4 24.3 I群 14.9 59.6 25.5 
I群 15.9 61. 4 2. 7 I群 17.9 61. 4 20.7 
Q19.母親のしつけ 全体 9.9 65.3 24.8 全体 10.3 69.8 19.9 
I群 11. 7 63.1 25.2 I群 11. 3 71. 8 16.9 
I群 9.4 66.0 24.6 I群 10.0 69.1 20.9 
運動習慣 全体 34.2 65.8 全体 38.0 62.0 
I群 28.8 71.2 I群 38. 1 61. 9 
I群 35.9 64. 1 I群 38.0 62.0 
飲酒習慣 全体 71. 1 28.9 全体 18.4 81. 6 
(飲む・やめた/飲まない) I群 75.0 25.0 I群 20.0 80.0 
I群 70.0 30.0 I群 17.9 82. 1 
喫煙習慣 全体 41. 0 59.0 全体 2.2 97.8 
(吸う・やめた/吸わない) I群 40.2 59.8 I群 1.6 98.4 































40~49蔵 3.8 9. 1 
50~59歳 16.7 20. 5 
60~69歳 54.3 57.6 
70~79歳 64.0 54.2 









































検査値 40歳代男 50歳代男 60歳代男 70歳代男 40歳代女 50歳代女 60歳代女 70議代女
収縮期血圧 -0.072 -0.073 -0.091 
RBC -0.075 -0.055 -0.136 
Hb -0.060 -0.183 -0.119 
Ht -0.008 0.252 
羽TBC -0.089 0.053 0.178 
総蛋白 -0.086 
総コレステロール 0.193 o. 159 0.010 
中性脂肪 -0.115 o. 169 -0.183 
HDLコレステロー ル -0.075 0.033 -0.237 
GOT 0.236 -0.021 
GPT -0.102 -0.109 -0.246 
r-GTP -0.075 0.033 -0.225 
血清クレアチニン -0.124 -0.033 
血清尿素窒素 -0.081 -0.247 -0.203 
空腹時血糖 -0.060 0.258 -0.028 
HbAIC -0.060 0.258 -0.028 







410~530 x 104/mm:1 : 0， 409 x 104/mm:J未満又は
531 x 104/mm3 以上 1，女性では380~550 X 104 
/ mm 3 : 0， 379 x 104/ mm 3未満又は551X 104/ 
mm:1以上 :1)， GOT (8~40単位: 0， 7単位以下
又は41単位以上:1)，総コレステロール(男性及
び50歳未満女性では 150~199mg/dL : 0， 150 
mg/dL未満又は200mg/dL以上:し 50歳以上女








0.173 -0.132 -0.017 -0.096 -0.300 
0.227 0.421* -0.017 0.006 -0.082 
0.118 -0.132 0.013 0.000 -0.126 
o. 185 -0.157 0.096 -0.179 0.250 
0.033 0.333 0.194 -0.088 0.218 
0.688紳 -0.093 -0.191 0.333 
0.073 0.407ネ -0.032 -0.139 0.224 
-0.073 -0.073 -0.161 0.067 0.295 
-0.389* -0.105 -0.167 -0. 171 0.204 
-0.090 0.221本 -0.229 
-0.228 -0.161 0.225キ
o. 162 -0.090 -0.155 
0.293 -0.076 -0.097 0.031 0.229 
o. 133 -0.158 -0.066 -0.049 -0.346 
-0.085 o. 149 0.204 
-0.149 0.204 
注.数値は棺関係数
は， GOT (オッズ比=5.697，p=O. 037)，喫煙習
慣(オッズ比=5.590，p=0.004)，性(オッズ比=

























年齢 1. 148 
現在の指石除去 0.220 



































1. 110-29.233 0.037 
1. 759-17. 759 0.004 
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